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  1） Forty－five lower urinary infections were submitted for a double blind test of the drugs．
  2） The cases consisted of 39 acute cystitis and 6 others．
  3） Patients consisted of 6 males and 39 females．
  4） Thirteen different microorganisrns were indentified from 44 strains of culture， among
which 29 were E． coli， 3 were Staphylococcus epidermidis， etc．
  5） Administered drugs were cephalexin 1，0g， cephaloglycin 1．O g and aminobenzyl penicillin
2．O g as a control． Each drug was given to 15 cases for five days．
  6） Clinical evaluation was made on each drug as to symptoms and urinalysis．
  7） All the drugs were clinically effective， with the effectiveness rate more than 90％．
  8） No side effects were experienced．
  9） lt was concluded that both of cephalexin and cephaloglycin are excellent drugs for
acute cystitis．
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急  性  膀  胱  炎
急性膀胱炎（＋右尿管結石）
急性アレルギー性膀胱炎
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                          多くの先人の統計のごとく，下部尿路感染症，なかcephag・thin（κ唾壷の構造式
      0                 んずく急性膀胱炎の起炎菌は，われわれの統計でも      cl
叶。一Z〉一織
         coo・Na
Cθρ観碗σ蛇．（κe・ft…d・’n）爾縫式
ワ幽西◇墜◎
             coo
amtnobenzyl／）entci／Unの橘造式  t
O．旨趣仁」ご誌


















  Table 5疾患別にみた薬剤効果の比較
A．急性膀胱炎（合併症なし）
起炎菌の種類





ccus， Micrococcus， Serratia， Sarcina， Alkalescens－
Dispar， Streptococcus viridans， Streptococcus





















Tab工e 4  原因菌種
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（汁），EM（十）， CET（十）， SM（一）， TC（一），






























TC（十）， Pc－G（一）， AB－PC（一）， SM（一）， KM













 6．25mcg／MlではE．、 coliカミ著効2例l Staphylo－
coccus aureusが著効1例である．






























































 V．E． coliのCEX， CEGならびにAB－PCにお
けるMICについて




















Sarcina 不二 1 1
Klebsiella 障効 1 1
Alkalescens－Dispar著  効 1 1
Proteus mirabilis困矧 巨 ！






















Streptcoccus faecalis有  効 1 1
Micrococcus 著  効 正 1
686
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Fig．2 E． coliのCEX， CEGならびに
 AB－PCにおけるMIC

























































































（D Staph． aureus ・1 ＠ Staph． epiderrnidis2
＠ Strept． faecalis 1 ＠ Micrococcus 1
（ll） Sarcina 1 ＠ Serratia 1
＠ Pseudomonas’aeruginosa1 （g） Proteus mirabilis 1
＠ Alkalescens－Dispar工 （111） Klebsiella 2
Table 14 MIC （E． coli 29 strains）
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Fig．3E． coliのcPならびにTcに
 おけるMIC


















































いわゆるfollow up はしていないが， ほとん
どの症例が1それ以後の再診のための来院をし
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